



CONCLUSION AND SUGGESTION 
5.1. Conclusion 
The aim of this research is to test the extent of voluntary disclosure on 
Indonesian manufacturing companies before and after IFRS convergence in 
Indonesia. The sample of this research used the annual report from 2010 until 
2013 when in the year 2010 and 2011 are two years before IFRS convergence 
and 2012 until 2013 are two years after IFRS convergence. The result of the 
test shows that Ha is accepted. It means that there is an increase on the extent 
of voluntary disclosure in Indonesian manufacturing companies after IFRS 
convergence in Indonesia.  
The increase of the level of voluntary disclosure after the IFRS 
convergence is because the characteristic of the IFRS itself which is principle 
based. Principle based itself means that IFRS is more emphasize on 
interpretation and application of standard, moreover it requires an assessment 
of the substance of transaction and evaluation whether the accounting 
presentation reflects the economic reality. So that, it requires more 
professional judgment on the application of accounting standard. 
Because it needs more professional judgment, of course the investors or 
the outside users of financial reporting need more information related to the 
condition of the company itself. Disclosing more information related to the 
company‟s condition also can reduce the information asymmetry, where it 







1. The sample used in this research only used the manufacturing companies 
because most of the items on the disclosure checklist are only suitable for 
manufacturing companies. 
2. The period of this research only used 2 years before and 2 years after the 
IFRS adoption in Indonesia. 
5.3. Suggestions 
1. The next research can do the research by using the sample outside the 
manufacturing companies, so that the research can give information 
whether the IFRS convergence also can give impact on the level of 
voluntary disclosure on the companies outside manufacturing companies. 
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 1.  ADES Akasha Wira International Tbk. 
2. ADMG Polychem Indonesia Tbk. 
3. AKKU PT. Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. 
4. ALKA Alakasa Industrindo Tbk. 
5. ALMI Alumindo Light Metal Industry Tbk. 
6. AMFG Asahimas Flat Glass Tbk. 
7. ASII Astra International Tbk. 
8. BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 
9. BRAM Indo Kordsa Tbk. 
10. BRNA Berlina Tbk. 
11. BUDI PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. 
12. CEKA PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. 
13. CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk. 
14. CTBN Citra Tubindo Tbk. 
15. DLTA Delta Djakarta Tbk. 
16. ERTX Eratex Djaja Tbk. 
17. ESTI Ever Shine Tex Industry Tbk. 
18. ETWA Eterindo Wahanatama Tbk. 
19. FASW Wajar Surya Wisesa Tbk. 
20. FPNI Lotte Chemical Titan Tbk. 
21. GDYR Goodyear Indonesia Tbk. 
22. GGRM Gudang Garam Tbk. 
23. HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. 
24. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 
25. IGAR Champion Pacific Indonesia Tbk. 
26. IKBI Sumi Indo Kabel Tbk. 
27. IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk. 
28. INAF Indofarma Tbk. 
29. INAI Indal Aluminium Industry Tbk. 
30. INCI Intanwijaya Internasional Tbk. 
31. INDR Indorama Synthetics Tbk. 
32. INDS Indospring Tbk. 
33. INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. 
34. INRU Toba Pulp Lestari Tbk. 
35. INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 








37. JECC Jembo Cable Company Tbk. 
38. JPRS Jaya Pari Steel Tbk. 
39. KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk. 
40. KBLI KMI Wire and Cable Tbk. 
41. KBLM Kabelindo Murni Tbk. 
42. KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 
43. KIAS Keramika Indonesia Asosiasi Tbk. 
44. KICI Kedaung Indah Can Tbk. 
45. KLBF Kalbe Farma Tbk. 
46. KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk. 
47. LION Lion Metal Works Tbk. 
48. LMPI Langgeng Makmur Industri Tbk. 
49. LMSH Lionmesh Prima Tbk. 
50. LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk. 
51. MASA Multistrada Arah Prima Tbk. 
52. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. 
53. MLIA Mulia Industrindo Tbk. 
54. MYTX PT. Asia Pacific Investama Tbk. 
55. NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk. 
56. PBRX Pan Brothers Tbk. 
57. PICO Pelangi Indah Canindo Tbk. 
58. POLY Asia Pacific Fibers Tbk. 
59. PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk. 
60. PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk. 
61. PTSN PT. Sat Nusapersada Tbk. 
62. PYFA Pyridam Farma Tbk. 
63. RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk. 
64. ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk. 
65. SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. 
66. SIAP Sekawan Intipratama Tbk. 
67. SIPD Sierad Produce Tbk.  
68. SKLT Sekar Laut Tbk. 
69. SMCB Holcim Indonesia Tbk. 
70. SMSM Selamat Sempurna Tbk. 
71. SPMA Suparma Tbk. 
72. SSTM Sunson Textile Manufacturer Tbk. 
73. TCID Mandom Indonesia Tbk. 








75. TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. 
76. TOTO Surya Toto Indonesia Tbk. 
77. TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk. 
78. TRST Trias Sentosa Tbk. 
79. ULTJ Ultra Jaya Milk Industry Tbk. 
80. UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk. 
81. UNVR Unilever Indonesia Tbk. 
82. VOKS Voksel Electric Tbk. 








Voluntary Disclosure’s Total Score 2010 
Company 
Code 
Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ADES 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
ADMG 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
AKKU 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ALKA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ALMI 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 
AMFG 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 
ASII 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 12 
BIMA 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
BRAM 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 6 
BRNA 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
BUDI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
CEKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CPIN 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
CTBN 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
DLTA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ERTX 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ESTI 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
ETWA 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
FASW 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
FPNI 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
GDYR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
GGRM 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
HMSP 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
ICBP 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
IGAR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
IKBI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
IMAS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
INAF 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
INAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INCI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
INDR 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
INDS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
INKP 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 





Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
INTP 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
IPOL 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 
JECC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
JPRS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 9 
KAEF 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
KBLI 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
KBLM 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
KBRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KIAS 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KICI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
KLBF 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LION 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
LMPI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
LMSH 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
LPIN 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
MASA 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
MLBI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
MLIA 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
MYTX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
NIKL 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
PBRX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
PICO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
POLY 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
PRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PSDN 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
PTSN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
PYFA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
RMBA 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 6 
ROTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SCCO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SIAP 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
SIPD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 
SKLT 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SMCB 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
SMSM 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
SPMA 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
SSTM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 





Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
TIRT 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 
TKIM 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
TOTO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
TPIA 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
TRST 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ULTJ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
UNIC 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
UNVR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
VOKS 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
YPAS 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 
 
Voluntary Disclosure’s Total Score 2011 
Compan
y Code 
Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ADES 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ADMG 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
AKKU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ALKA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ALMI 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
AMFG 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
ASII 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 12 
BIMA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
BRAM 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 10 
BRNA 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
BUDI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
CEKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CPIN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
CTBN 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
DLTA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ERTX 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ESTI 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
ETWA 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
FASW 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
FPNI 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
GDYR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 





Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
HMSP 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
ICBP 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
IGAR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
IKBI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
IMAS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
INAF 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
INAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INCI 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
INDR 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 
INDS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
INKP 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
INRU 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 
INTP 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
IPOL 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
JECC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
JPRS 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 
KAEF 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KBLI 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
KBLM 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KBRI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
KIAS 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KICI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
KLBF 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 
KRAS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
LION 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
LMPI 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
LMSH 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
LPIN 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
MASA 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
MLBI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
MLIA 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
MYTX 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
NIKL 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 8 
PBRX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
PICO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
POLY 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
PRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PSDN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 





Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
PYFA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
RMBA 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 7 
ROTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SCCO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SIAP 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
SIPD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 
SKLT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SMCB 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SMSM 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
SPMA 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
SSTM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TCID 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
TIRT 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
TKIM 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
TOTO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
TPIA 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 6 
TRST 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ULTJ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
UNIC 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
UNVR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 
VOKS 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
YPAS 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 
 
Voluntary Disclosure’s Total Score 2012 
Company 
Code 
Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ADES 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
ADMG 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
AKKU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ALKA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ALMI 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 7 
AMFG 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
ASII 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 12 
BIMA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
BRAM 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 8 





Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
BUDI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
CEKA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
CPIN 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
CTBN 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
DLTA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ERTX 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ESTI 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5 
ETWA 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 9 
FASW 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
FPNI 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
GDYR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
GGRM 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
HMSP 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
ICBP 1 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
IGAR 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
IKBI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
IMAS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
INAF 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
INAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
INCI 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
INDR 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 
INDS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
INKP 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
INRU 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 8 
INTP 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
IPOL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
JECC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
JPRS 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
KAEF 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KBLI 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
KBLM 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KBRI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 
KIAS 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KICI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
KLBF 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 
KRAS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
LION 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
LMPI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 





Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
LPIN 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
MASA 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 8 
MLBI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
MLIA 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
MYTX 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
NIKL 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 12 
PBRX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
PICO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
POLY 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
PRAS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
PSDN 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
PTSN 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 
PYFA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
RMBA 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 7 
ROTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
SCCO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SIAP 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
SIPD 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SKLT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SMCB 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 9 
SMSM 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
SPMA 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
SSTM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TCID 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 
TIRT 1 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 9 
TKIM 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
TOTO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
TPIA 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 2 12 
TRST 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ULTJ 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
UNIC 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 10 
UNVR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 
VOKS 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 







Voluntary Disclosure’s Total Score 2013 
Company 
Code 
Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ADES 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
ADMG 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
AKKU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
ALKA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ALMI 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
AMFG 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
ASII 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 12 
BIMA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
BRAM 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 8 
BRNA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
BUDI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
CEKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CPIN 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
CTBN 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 
DLTA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ERTX 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
ESTI 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
ETWA 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 8 
FASW 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
FPNI 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
GDYR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
GGRM 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
HMSP 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
ICBP 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
IGAR 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
IKBI 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
IMAS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
INAF 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
INAI 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 
INCI 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
INDR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 
INDS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
INKP 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
INRU 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
INTP 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 8 
IPOL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 
JECC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 





Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
KAEF 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KBLI 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
KBLM 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KBRI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
KIAS 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KICI 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
KLBF 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7 
KRAS 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 
LION 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
LMPI 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
LMSH 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 9 
LPIN 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
MASA 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
MLBI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
MLIA 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
MYTX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
NIKL 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 12 
PBRX 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
PICO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
POLY 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
PRAS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
PSDN 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
PTSN 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 
PYFA 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 
RMBA 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 7 
ROTI 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SCCO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SIAP 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
SIPD 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
SKLT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
SMCB 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 9 
SMSM 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 6 
SPMA 1 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
SSTM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TCID 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 
TIRT 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 8 
TKIM 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
TOTO 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 





Voluntary Disclosure Criteria 
Total 
Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
TRST 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
ULTJ 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
UNIC   0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 8 
UNVR 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 
VOKS 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 






















ADES 0,125 0,09375 0,125 0,125 0,10606 0,12121 
ADMG 0,0625 0,125 0,125 0,125 0,09091 0,12121 
AKKU 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,06061 0,06061 
ALKA 0,09375 0,09375 0,09375 0,09375 0,09091 0,09091 
ALMI 0,15625 0,1875 0,21875 0,125 0,16667 0,16667 
AMFG 0,15625 0,1875 0,21875 0,1875 0,16667 0,19697 
ASII 0,375 0,375 0,375 0,375 0,36364 0,36364 
BIMA 0,21875 0,09375 0,0625 0,09375 0,15152 0,07576 
BRAM 0,1875 0,3125 0,25 0,25 0,24242 0,24242 
BRNA 0,125 0,125 0,125 0,09375 0,12121 0,10606 
BUDI 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,06061 0,06061 
CEKA 0 0 0,03125 0 0,00000 0,01515 
CPIN 0,25 0,0625 0,09375 0,09375 0,15152 0,09091 
CTBN 0,09375 0,09375 0,09375 0,1875 0,09091 0,13636 
DLTA 0,09375 0,0625 0,09375 0,09375 0,07576 0,09091 
ERTX 0,09375 0,09375 0,0625 0,25 0,09091 0,15152 
ESTI 0,1875 0,1875 0,15625 0,25 0,18182 0,19697 
ETWA 0,21875 0,21875 0,28125 0,25 0,21212 0,25758 
FASW 0,21875 0,21875 0,21875 0,21875 0,21212 0,21212 
FPNI 0,09375 0,09375 0,09375 0,09375 0,09091 0,09091 
GDYR 0,125 0,125 0,125 0,125 0,12121 0,12121 
GGRM 0,09375 0,09375 0,21875 0,21875 0,09091 0,21212 
HMSP 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875 0,18182 0,18182 
ICBP 0,25 0,25 0,1875 0,25 0,24242 0,21212 
IGAR 0,03125 0,0625 0,09375 0,09375 0,04545 0,09091 
IKBI 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,06061 0,06061 
IMAS 0,21875 0,21875 0,21875 0,21875 0,21212 0,21212 
INAF 0,125 0,09375 0,09375 0,09375 0,10606 0,09091 
INAI 0 0 0 0,125 0,00000 0,06061 
INCI 0,0625 0,09375 0,09375 0,21875 0,07576 0,15152 
INDR 0,09375 0,15625 0,1875 0,125 0,12121 0,15152 
INDS 0,21875 0,21875 0,21875 0,21875 0,21212 0,21212 
INKP 0,1875 0,25 0,1875 0,21875 0,21212 0,19697 
INRU 0,15625 0,15625 0,25 0,1875 0,15152 0,21212 
INTP 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24242 0,24242 
IPOL 0,15625 0,09375 0,0625 0,09375 0,12121 0,07576 
JECC 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,06061 0,06061 


















KAEF 0,125 0,09375 0,09375 0,09375 0,10606 0,09091 
KBLI 0,1875 0,1875 0,1875 0,21875 0,18182 0,19697 
KBLM 0,0625 0,09375 0,09375 0,09375 0,07576 0,09091 
KBRI 0 0,03125 0,125 0,0625 0,01515 0,09091 
KIAS 0,09375 0,09375 0,09375 0,09375 0,09091 0,09091 
KICI 0,0625 0,0625 0,0625 0,09375 0,06061 0,07576 
KLBF 0,09375 0,15625 0,21875 0,21875 0,12121 0,21212 
KRAS 0 0,21875 0,21875 0,21875 0,10606 0,21212 
LION 0,0625 0,09375 0,09375 0,09375 0,07576 0,09091 
LMPI 0,0625 0,09375 0,0625 0,09375 0,07576 0,07576 
LMSH 0,09375 0,21875 0,28125 0,28125 0,15152 0,27273 
LPIN 0,09375 0,09375 0,125 0,125 0,09091 0,12121 
MASA 0,1875 0,1875 0,25 0,1875 0,18182 0,21212 
MLBI 0,03125 0,03125 0,03125 0,0625 0,03030 0,04545 
MLIA 0,1875 0,21875 0,21875 0,1875 0,19697 0,19697 
MYTX 0,03125 0,0625 0,09375 0,0625 0,04545 0,07576 
NIKL 0,21875 0,25 0,375 0,375 0,22727 0,36364 
PBRX 0,0625 0,0625 0,0625 0,0625 0,06061 0,06061 
PICO 0,03125 0,03125 0,03125 0,09375 0,03030 0,06061 
POLY 0,0625 0,09375 0,125 0,09375 0,07576 0,10606 
PRAS 0 0 0,0625 0,0625 0,00000 0,06061 
PSDN 0,0625 0,0625 0,09375 0,09375 0,06061 0,09091 
PTSN 0,125 0,125 0,21875 0,15625 0,12121 0,18182 
PYFA 0,03125 0,0625 0,09375 0,15625 0,04545 0,12121 
RMBA 0,1875 0,21875 0,21875 0,21875 0,19697 0,21212 
ROTI 0,03125 0,03125 0,03125 0,0625 0,03030 0,04545 
SCCO 0,09375 0,09375 0,09375 0,09375 0,09091 0,09091 
SIAP 0,125 0,125 0,125 0,15625 0,12121 0,13636 
SIPD 0,125 0,125 0,0625 0,09375 0,12121 0,07576 
SKLT 0,09375 0,0625 0,0625 0,0625 0,07576 0,06061 
SMCB 0,21875 0,09375 0,28125 0,28125 0,15152 0,27273 
SMSM 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875 0,18182 0,18182 
SPMA 0,1875 0,1875 0,25 0,1875 0,18182 0,21212 
SSTM 0,03125 0,03125 0,03125 0,03125 0,03030 0,03030 
TCID 0,09375 0,09375 0,15625 0,15625 0,09091 0,15152 
TIRT 0,125 0,1875 0,28125 0,25 0,15152 0,25758 
TKIM 0,125 0,125 0,125 0,125 0,12121 0,12121 
TOTO 0,09375 0,09375 0,09375 0,09375 0,09091 0,09091 
TPIA 0,25 0,1875 0,375 0,40625 0,21212 0,37879 

















ULTJ 0,03125 0,09375 0,125 0,125 0,06061 0,12121 
 
 
UNIC 0,1875 0,25 0,3125 0,25 0,21212 0,27273 
UNVR 0,09375 0,15625 0,15625 0,125 0,12121 0,13636 
VOKS 0,0625 0,09375 0,09375 0,09375 0,07576 0,09091 











N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
beforeIFRS 83 .00000 .36364 .1190215 .06907449 
afterIFRS 83 .01515 .37879 .1431179 .07916410 




One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
IFRSbefore IFRSafter 
N 83 83 
Normal Parameters
a,,b
 Mean .1190215 .1431179 
Std. Deviation .06907449 .07916410 
Most Extreme Differences Absolute .140 .179 
Positive .140 .179 
Negative -.071 -.100 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.275 1.630 
Asymp. Sig. (2-tailed) .078 .010 
a. Test distribution is Normal. 






Wilcoxon Sign Rank Test 
Ranks 
  
N Mean Rank Sum of Ranks 
afterIFRS - beforeIFRS Negative Ranks 11
a
 24.59 270.50 
Positive Ranks 48
b
 31.24 1499.50 
Ties 24
c
   
Total 83   
a. afterIFRS < beforeIFRS 
b. afterIFRS > beforeIFRS 










Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Based on negative ranks. 





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
SALINAN




PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU 
PERUSAHAAN PUBLIK
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa laporan tahunan Emiten dan Perusahaan 
Publik merupakan sumber informasi penting 
tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi 
pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu 
dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
investasi;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 
keterbukaan informasi dalam laporan tahunan 
Emiten dan Perusahaan Publik, dipandang perlu 
untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam 
Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban 
Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan 
Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan 
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan yang baru;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang 
Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 
tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar 
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar 
Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618); 
4. Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-194/MK.01/2012;
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR 
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG
PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN EMITEN 
ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.
Pasal 1
Ketentuan mengenai Penyampaian Laporan Tahunan 
Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan 
Nomor X.K.6 sebagaimana dimuat dalam Lampiran 
Keputusan ini.
Pasal 2
Kewajiban penyampaian laporan tahunan sesuai 
dengan Ketentuan Peraturan Nomor X.K.6 sebagaimana 
dimuat dalam Lampiran Keputusan ini berlaku untuk 
penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang 
berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012
Pasal 3
Emiten atau Perusahaan Publik yang telah memiliki 
laman (website) sebelum berlakunya Peraturan ini, wajib 
memuat laporan tahunan pada laman (website) tersebut. 
Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang belum 
memiliki laman (website), maka dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan ini, Emiten atau 
Perusahaan Publik dimaksud wajib memiliki laman 
(website) yang memuat laporan tahunan.
Pasal 4
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:
a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 
tanggal 7 Desember 2006 tentang Kewajiban 
Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan 
Perusahaan Publik; dan
b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan Nomor: Kep-40/BL/2007 
tanggal 30 Maret 2007 tentang Jangka Waktu 
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan 
Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan 
Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di 
Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 5
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo 
NIP 195710281985121001
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Agustus 2012








Keputusan Ketua Bapepam dan LK 
Nomor : Kep-431/BL/2012
Tanggal : 1 Agustus 2012
PERATURAN NOMOR X.K.6 : PENYAMPAIAN LAPORAN 
TAHUNAN EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK
1. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN
a. Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya 
telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada 
Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku 
berakhir.
b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik memperoleh pernyataan 
efektif untuk pertama kali setelah tahun buku berakhir sampai 
dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka Emiten atau Perusahaan Publik 
dimaksud wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam 
dan LK paling lama pada saat panggilan Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) Tahunan atau pada akhir bulan ke 6 (enam) setelah 
tahun buku berakhir, mana yang lebih dahulu.
c. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan 
dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) paling kurang 2 (dua) 
eksemplar, satu di antaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan 
laporan dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy).
Laporan tahunan dalam bentuk asli dimaksud adalah laporan 
tahunan yang wajib dibubuhi tanda tangan secara langsung oleh 
seluruh anggota  Dewan Komisaris dan  Direksi.
d. Laporan tahunan wajib dimuat dalam laman (website) Emiten atau 
Perusahaan Publik bersamaan dengan disampaikan laporan tahunan 
tersebut kepada Bapepam dan LK.
e. Laman (website) sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat diakses 
setiap saat.
f. Laporan tahunan wajib tersedia bagi para pemegang saham pada saat 
panggilan RUPS Tahunan. 
g. Dalam hal laporan tahunan telah tersedia bagi pemegang saham 
sebelum jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir, 
maka laporan tahunan dimaksud wajib disampaikan kepada 
Bapepam dan LK pada saat yang bersamaan dengan tersedianya 
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h. Dalam hal Emiten yang hanya menerbitkan Efek Bersifat Utang 
dan/atau Sukuk telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait 
dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan sampai 
dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, maka Emiten
dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan tahunan.
i. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan 
tahunan kepada Bapepam dan LK dalam periode penyampaian 
laporan keuangan tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik 
dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan 
tahunan kepada Bapepam dan LK, sepanjang laporan tahunan dalam 
bentuk asli sebagaimana dimaksud dalam huruf c memuat laporan 
keuangan tahunan dalam bentuk asli. 
j. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa 
Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dimana ketentuan 
batas waktu penyampaian laporan tahunan yang ditetapkan Bapepam 
dan LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas 
pasar modal di negara lain tersebut, maka:
1) batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan 
LK dapat dilakukan mengikuti batas waktu penyampaian laporan 
tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain;
2) penyampaian laporan tahunan kepada Bapepam dan LK 
dilakukan pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan 
tahunan kepada otoritas pasar modal di negara lain;  dan
3) laporan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dan 
otoritas pasar modal di negara lain wajib memuat informasi yang 
sama dan paling kurang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam angka 2.
k. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari 
libur, maka laporan tahunan wajib disampaikan paling lama pada
satu hari kerja berikutnya.
l. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan laporan 
tahunan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf 
k, maka penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian 
laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir 
waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
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2. BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN
a. Ketentuan Umum
1) Laporan tahunan wajib memuat:
a. ikhtisar data keuangan penting;
b. laporan Dewan Komisaris;
c. laporan Direksi;
d. profil perusahaan;
e. analisis dan pembahasan manajemen;
f. tata kelola perusahaan;
g. tanggung jawab sosial perusahaan;
h. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
i. surat pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan  
Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.
2) Laporan tahunan wajib disajikan dalam bahasa Indonesia. Dalam 
hal laporan tahunan juga dibuat selain dalam bahasa Indonesia, 
baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka laporan 
tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama. Dalam hal 
terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka
yang digunakan sebagai acuan adalah laporan tahunan dalam 
bahasa Indonesia.
3) Laporan tahunan wajib dibuat sedemikian rupa sehingga mudah 
dibaca. Gambar, grafik, tabel, dan diagram disajikan dengan 
mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas.
4) Laporan tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna terang yang 
berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dimungkinkan untuk 
direproduksi dengan fotokopi.
b. Ikhtisar Data Keuangan Penting
1) Ikhtisar data keuangan penting disajikan dalam bentuk 
perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai 
usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan 
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d) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik 
entitas induk dan kepentingan non pengendali; 
e) total laba (rugi) komprehensif;
f) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;




k) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;
l) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
m) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;
n) rasio lancar;
o) rasio liabilitas terhadap ekuitas;
p) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan
q) informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan 
perusahaan dan jenis industrinya.
2) Laporan tahunan wajib memuat informasi mengenai saham yang 
diterbitkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku 
terakhir (jika ada), paling kurang meliputi:  
a) jumlah saham yang beredar;
b) kapitalisasi pasar;
c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan; dan
d) volume perdagangan.
3) Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock
split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham 
bonus, dan penurunan nilai nominal saham, maka informasi harga 
saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2), wajib 
ditambahkan penjelasan antara lain mengenai:
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b) rasio stock split, reverse stock, dividen saham, saham bonus, dan 
penurunan nilai saham;
c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; 
dan
d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.
4) Dalam hal perdagangan saham perusahaan dihentikan sementara 
(suspension) dalam tahun buku, maka laporan tahunan wajib 
memuat penjelasan mengenai alasan penghentian sementara 
tersebut.
5) Dalam hal penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam 
angka 4) masih berlangsung hingga tanggal penerbitan laporan 
tahunan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan 
pula tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut.
c. Laporan Dewan Komisaris
Laporan Dewan Komisaris paling kurang memuat hal-hal sebagai 
berikut:
1) penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan 
perusahaan; 
2) pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh 
Direksi; dan
3) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan 
perubahannya (jika ada).
d. Laporan Direksi
Laporan Direksi paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
1) kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan 
strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang 
ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan;
2) gambaran tentang prospek usaha;  
3) penerapan tata kelola perusahaan; dan
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Profil perusahaan paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
1) nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, alamat surat 
eletronik (e-mail), dan laman (website) perusahaan dan/atau kantor 
cabang atau kantor perwakilan, yang memungkinkan masyarakat 
dapat memperoleh informasi mengenai perusahaan; 
2) riwayat singkat perusahaan; 
3) kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir, 
serta jenis produk dan/atau jasa yang dihasilkan;
4) struktur organisasi perusahaan dalam bentuk bagan, paling 
kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi, 
disertai dengan nama dan jabatan;
5) visi dan misi perusahaan;
6) profil Dewan Komisaris, meliputi:
a) nama;
b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar 
hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau 
Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita 
acara keputusan RUPS;
c) riwayat pendidikan;
d) penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka 
meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris yang telah diikuti 
dalam tahun buku (jika ada); dan
e) pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi dan 
anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika 
ada);
7) profil Direksi, meliputi:
a) nama dan uraian singkat tentang tugas dan fungsi yang 
dilaksanakan;
b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar
hukum penunjukkan pertama kali pada Emiten atau 
Perusahaan Publik, sebagaimana dicantumkan dalam berita 
acara keputusan RUPS;
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d) penjelasan singkat mengenai jenis pelatihan dalam rangka 
meningkatkan kompetensi Direksi yang telah diikuti dalam 
tahun buku (jika ada); dan
e) pengungkapan hubungan afiliasi dengan anggota Direksi 
lainnya dan pemegang saham (jika ada);
8) dalam hal terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris 
dan/atau Direksi yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai 
dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan sebagaimana 
dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka susunan yang 
dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan Dewan 
Komisaris dan/atau Direksi yang terakhir dan sebelumnya; 
9) jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya 
dalam tahun buku misalnya, aspek pendidikan dan pelatihan 
karyawan yang telah dilakukan;
10) uraian tentang nama pemegang saham dan persentase 
kepemilikannya pada akhir tahun buku yang terdiri dari:
a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau 
lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; 
b) Komisaris dan Direktur yang memiliki saham Emiten atau 
Perusahaan Publik; dan 
c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok 
pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 
5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik;
11) informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali 
Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak 
langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam 
bentuk skema atau diagram;  
12) nama entitas anak, perusahaan asosiasi,  perusahaan ventura 
bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki  
pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan 
saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika 
ada). Untuk entitas anak, agar ditambahkan informasi mengenai  
alamat;
13) kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari 
awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek 
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14) kronologis pencatatan Efek lainnya dan peringkat Efek (jika ada); 
15) nama dan alamat perusahaan pemeringkat Efek (jika ada); 
16) nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar 
modal. Terhadap profesi penunjang pasar modal yang 
memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan 
Publik, wajib diungkapkan informasi mengenai jasa yang 
diberikan, fee, dan periode penugasan yang telah dilakukan; dan 
17) penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang 
berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku 
terakhir (jika ada).
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen
Laporan tahunan wajib memuat uraian yang membahas dan 
menganalisis laporan keuangan dan informasi penting lainnya 
dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam 
tahun buku, yaitu paling kurang mencakup:
1) tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri 
Emiten atau Perusahaan Publik, antara lain mengenai:




2) analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup 
perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku 
terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan 
dampak perubahan tersebut, antara lain mengenai: 
a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 
b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total 
liabilitas;
c) ekuitas;
d) pendapatan, beban, laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, 
dan total laba (rugi) komprehensif; serta 
e) arus kas;
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4) tingkat kolektibilitas piutang perusahaan dengan menyajikan 
perhitungan rasio yang relevan;
5) struktur permodalan dan kebijakan manajemen atas struktur 
permodalan tersebut; 
6) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang 
modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, 
sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut, 
mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang 
direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi 
mata uang asing yang terkait;
7) informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan 
akuntan;
8) prospek usaha dari perusahaan dikaitkan dengan kondisi industri, 
ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai 
data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak 
dipercaya;
9) perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku  
dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai pendapatan, laba, 
struktur permodalan, atau lainnya  yang dianggap penting bagi 
perusahaan;
10) target/proyeksi yang ingin dicapai perusahaan paling lama untuk  
satu tahun mendatang, mengenai pendapatan, laba (rugi), struktur 
modal, kebijakan dividen, atau lainnya yang dianggap penting 
bagi perusahaan;
11) aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain: 
strategi pemasaran dan pangsa pasar;
12) kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen per saham 
(kas dan/atau non kas) dan jumlah dividen per tahun yang 
diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir;
13) realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum:
a) dalam hal selama tahun buku, Emiten  memiliki kewajiban 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka 
wajib diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil 
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b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4, maka Emiten wajib 
menjelaskan perubahan tersebut;
14) informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, 
divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, 
restrukturisasi utang/modal, transaksi afiliasi, dan transaksi yang 
mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku 
(jika ada), yang antara lain memuat:
a) tanggal, nilai, dan obyek transaksi; 
b) nama pihak yang bertransaksi; 
c) sifat hubungan afiliasi (jika ada);
d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan
e) pemenuhan ketentuan terkait;
15) perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh 
signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan 
keuangan (jika ada); dan
16) perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap 
laporan keuangan (jika ada).
g. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 
Tata kelola perusahaan memuat uraian singkat, yang paling kurang 
meliputi hal-hal sebagai berikut:
1) Dewan Komisaris, mencakup antara lain:
a) uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
b) pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya 
remunerasi anggota Dewan Komisaris; dan
c) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, 
tentang frekuensi  rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat 
gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran anggota 
Dewan Komisaris  dalam rapat tersebut;
2) Direksi, mencakup antara lain:
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b) pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya 
remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi 
dengan kinerja perusahaan;
c) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, 
tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat gabungan 
dengan Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota 
Direksi  dalam rapat tersebut;
d) keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada 
tahun buku, serta alasan dalam hal terdapat keputusan yang 
belum direalisasikan; dan
e) pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian 
terhadap kinerja anggota Direksi (jika ada);
3) Komite Audit, mencakup antara lain:
a) nama; 
b) riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum 
penunjukkan;
c) riwayat pendidikan;
d) periode jabatan anggota Komite Audit;
e) pengungkapan independensi Komite Audit;
f) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, 
tentang frekuensi  rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran 
anggota Komite Audit  dalam rapat tersebut;
g) uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun 
buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (charter)
Komite Audit;
4) komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam 
rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan 
Komisaris, seperti komite nominasi dan remunerasi, yang 
mencakup antara lain:
a) nama;
b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar 
hukum penunjukkan;
c) riwayat pendidikan;
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e) pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi 
komite;
f) uraian tugas dan tanggung jawab;
g) pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, 
tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota 
komite  dalam rapat tersebut; dan
h) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;
5) uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan;
a) nama;
b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar 
hukum penunjukkan;
c) riwayat pendidikan;
d) periode jabatan sekretaris perusahaan;
e) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada 
tahun buku;
6) uraian mengenai unit audit internal meliputi:
a) nama;
b) riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar 
hukum penunjukkan;
c) kualifikasi atau sertifikasi  sebagai  profesi  audit internal (jika 
ada);
d) struktur dan kedudukan unit audit internal;
e) tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan 
yang dicantumkan dalam piagam (charter) unit audit internal;  
dan
f) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada 
tahun buku;
7) uraian mengenai sistem pengendalian interen (internal control) 
yang diterapkan oleh perusahaan, paling kurang mengenai:
a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan
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8) sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan, paling 
kurang mengenai: 
a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko 
perusahaan;
b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan
c) reviu atas efektivitas sistem  manajemen risiko perusahaan;
9) perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan 
Publik, entitas anak,  anggota  Dewan Komisaris dan  Direksi yang 
sedang menjabat, antara lain meliputi:
a) pokok perkara/gugatan;
b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan
c) pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan.
10) informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada 
Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan  
Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun 
buku terakhir (jika ada);
11) informasi mengenai kode etik dan budaya perusahaan (jika ada) 
meliputi:
a) pokok-pokok  kode etik;
b) pokok-pokok  budaya  perusahaan (corporate culture); 
c) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
d) pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi Dewan 
Komisaris,  Direksi, dan karyawan perusahaan;
12) uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan
dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan 
Publik, antara lain jumlah, jangka waktu,  persyaratan karyawan 
dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise (jika ada); 
dan
13) uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing
system) di Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat merugikan 
perusahaan maupun pemangku kepentingan (jika ada), antara 
lain meliputi:
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b) perlindungan bagi pelapor;
c) penanganan pengaduan; 
d) pihak yang mengelola pengaduan; dan
e) hasil dari penanganan pengaduan.
h. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)
1) Bahasan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan meliputi 
kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain 
terkait aspek:
a. lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi 
yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem 
pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang 
lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain;
b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, 
seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan 
keselamatan kerja, tingkat perpindahan (turnover) karyawan, 
tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain;
c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti 
penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat 
sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, 
bentuk donasi lainnya, dan lain-lain; dan
d. tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan 
konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan 
penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.
2) Emiten atau Perusahaan Publik dapat mengungkapkan  informasi 
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) pada laporan tahunan 
atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan 
laporan tahunan kepada Bapepam dan LK, seperti  laporan 
keberlanjutan (sustainability report)  atau laporan tanggung jawab 
sosial perusahaan  (corporate social responsibility report).
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit
Laporan Keuangan Tahunan yang dimuat dalam  laporan tahunan  
wajib disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia yang telah  diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan 
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atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor 
VIII.G.11 atau Peraturan Nomor X.E.1.
j. Tanda Tangan  Dewan Komisaris dan Direksi 
1) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh  anggota  
Dewan Komisaris dan Direksi  yang sedang menjabat.
2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dibubuhkan
pada lembaran tersendiri dalam laporan tahunan dimana dalam 
lembaran dimaksud wajib mencantumkan pernyataan bahwa  
anggota  Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh 
atas kebenaran isi laporan tahunan, sesuai dengan Formulir 
Nomor X.K.6-1 Lampiran  Peraturan ini.
3) Dalam hal terdapat  anggota  Dewan Komisaris atau Direksi yang 
tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan 
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat 
tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan. 
4) Dalam hal terdapat anggota  Dewan Komisaris atau  Direksi yang 
tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan 
secara tertulis, maka anggota Dewan Komisaris atau  Direksi  yang 
menandatangani laporan tahunan wajib menyatakan secara 
tertulis  dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan 
tahunan.
3. KETENTUAN PENUTUP
Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar 
Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap 
pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang 
menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
Ditetapkan di   :   Jakarta
Pada tanggal    :   1 Agustus 2012
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
ttd.
Prasetyo Wahyu Adi Suryo 
NIP 195710281985121001








LAMPIRAN : 1 
Peraturan Nomor : X. K. 6
FORMULIR NOMOR : X. K. 6 - 1
SURAT PERNYATAAN 
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN (periode)…
PT…………………………..
Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua 
informasi dalam laporan tahunan PT............., Tbk. tahun ..... telah 
dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi 
laporan tahunan perusahaan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
..…………., Tgl./ Bln./Thn.
Direksi,
(jabatan)
(tanda tangan)
(nama jelas)
Dewan Komisaris,
(tanda tangan)
(nama jelas)
 
 
